
























　　The	aim	of	 this	study	was	to	examine	the	 influence	of	stride	 length	on	ball	
velocity	and	accuracy	during	baseball	pitching.	Six	baseball	who	belongs	to	a	college	
baseball	 team	pitchers	participated	 in	 the	study.	Each	subject	pitched	 in	 three	





according	to	 the	difference	 in	stride	 length.	The	results	 together	suggest	 that	a	
shorter	stride	may	lead	to	a	lower	velocity.







































手 6名（年齢 20.5 ± 1.2 歳、身長 172.7 ± 3.1cm、
体重 74.5 ± 7.1kg、経験年数 11.2 ± 2.3 年、ス

























































































































































その範囲は身長の 81.6 ～ 90.0% であると報告
している。今回の被験者での、最大の投球速度













その範囲は 6.1 ～ 6.7 となった。投球速度を最


























平均値 0.86 6.5 0.87
標準偏差 0.03 0.2 0.06
最大値 0.91 6.7 0.96
最小値 0.80 6.1 0.79
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身長の 86%、開脚幅の 87%、スパイクでは 6.5 足分に設定することが良いことが示唆
された。
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